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We report a case of mucinous tubular and spindle cell carcinoma (MTSCC) of the kidney. A 68-year-
old female consulted a primary hospital with a chief complaint of back pain. Computed tomography
revealed the tumor of the left kidney, so she was referred to our department. The tumor, 45×42 mm in
length, was slightly enhanced, and that had well-defined margins. We performed radical nephrectomy.
Pathological findings suggested MTSCC. MTSCC is a rare type of renal cell carcinoma composed of a
combination of low-grade tubular cuboidal cells and spindle cells in a mucinous stroma. The
immunohistochemistry is effective in its diagnosis.
(Hinyokika Kiyo 56 : 159-162, 2010)
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緒 言
Mucinous tubular and spindle cell carcinoma（以下











現病歴 : 2007年 7月頃から背部痛を認めたため，近
医を受診した．腹部 CT にて左腎腫瘍を認めたため当
科紹介受診となった．
理学所見 : 身長 149 cm，体重 58 kg
血液・尿検査所見 : Cre 0.37 mg/dl，TP 7.4 g/dl，















病理組織学的所見 : HE 染色で核の軽度肥大と核縁
肥厚を示す上皮細胞が増殖して，大小の引き伸ばされ
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Fig. 1. Computed tomography revealed the tumor
in the left kidney that was hypovascular and
had well-defined marigins.




(Fig. 4a）．間質は PAS 染色陽性，alcian blue 染色陽性
であった．免疫組織染色にて AMACR (Fig. 4b），
CAM 5.2，AE 1/3 に陽性を示し，vimentine，CD10
には陰性を示した．以上から mucinous tubular and
spindle cell carcinoma と診断された．術後 1年10カ月
現在再発，転移を認めず外来経過観察中である．
考 察






年に Parawani らが low-grade myxoid renal epithelial
neoplasm with distal nephron differentiation として腎癌の
独立した分類として提唱した1)のを契機に WHO 分類
に記載されるに至った．






alcian blue 染色，PAS 染色に陽性を示す．











Fig. 2. Magnetic resonance imaging revealed the





Fig. 4. (a) The histological findings showed cells composed of spindle cells and cuboidal cells forming cords and
tubules. (b) As to immunohistochemistry, AMACR was positive.
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Fig. 3. Macroscopic appearance : The tumor was
circumscribed, white, and had an elastic
consistency.



















女比は 1 : 4と女性に多いという臨床的特徴をもつ2)．
この11例についてみると発症年齢は33∼78歳（平均







しかし high grade transformation を示した症例で癌死
の報告7)があり例外も存在するようである．この11例
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Table 1. Eleven cases of mucinous tubular and spindle cell carcinoma of kidney
年 報告者 年齢 性別 発症 腫瘍径 (mm) cTNM 分類
1 2005 瀬戸ら 67 男 CT で偶然指摘 50 T1bN0M0
2 2006 佐藤ら3,4) 73 女 CT で偶然指摘 80×80×70 T2N0M0
3 2007 泉ら 55 男 全身倦怠感 50 T1bN0M0
4 2007 藤井ら 36 女 US で偶然指摘 42 T1bN0M0
5 2007 森ら 61 男 腰背部違和感 130 T2
6 2008 深田ら 78 男 下腹部痛 35×33 T1aN0M0
7 2008 山田ら5) 65 女 US で偶然指摘 35×30 T1aN0M0
8 2008 安福ら6) 71 女 貧血 50 T1bN0M0
9 2008 山口ら7) 57 女 肉眼的血尿 50 T2
10 2008 加藤ら 33 男 US で偶然指摘 30 T1aN0M0
11 2009 自験例 68 女 背部痛 45×42 T1bN0M0
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